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!「ジクロロメタン分解細菌 Ralstonia metallidurans PD１１株のバイオリアクターへの応用」日本防菌防黴
学会第３２回年次大会，２００５年５月２４日～２５日，於：豊中市（連名著者）
"「Immobilization of a dichloromethane degrading bacterium Ralstonia metallidurans PD11 for waste treatment」
Joint Meeting of the three divisions of the International Union of Microbiological Societies 2005，２００５年７月１６
日～１９日，於：San Francisco, CA, USA．（連名著者）
#「Immobilization of a dichloromethane degrading bacterium Ralstonia metallidurans PD11 for waste treatment」































$ “The Introduction and Development of Transistor Technology in Japan from 1948 to 1959,” Society for History

























































































































!“Simulation studies on sputtering in rough surface”（共著 第一著者）Nucl. Instr. and Meth. B２２８
（２００５）pp３６９－３７２
"“An extended formula for the energy spectrum of sputtered atoms from a material irradiated by light ions”（連
名著者），J. Nucl. Mater３３７－３３９（２００５）pp９７５－９７９
④学会発表等
!“Theoretical studies for energy spectra of sputtered atoms due to low−energy light ions”，「US_Japan Fusion
Workshop on“Low energy ion sputtering”」，２００５年５月１９日 於：アメリカ（連名発表，登壇者）
"“Computer−simulation studies of plasma−surface interactions”「US_Japan Fusion Workshop on”Low energy ion
sputtering”」２００５年５月１９日 於：アメリカ（連名発表）
#“Simulation Studies on Re−emission and Thermal Desorption of Deuterium from a Tungsten Material”「European




























! “Quick response of the near−Earth magnetotail to changes in the interplanetary magnetic field”, Hashimoto, K.
K., and T. Kikuchi, The Inner Magnetosphere : Physics and Modeling, edited by Pulkkinen, AGU Geophysical
Monograph Series 155, 41, 2005
" “Evolution of ionospheric plasma flow in the polar cap due to southward turning of the IMF”, Hashimoto, K. K.,
and T. Kikuchi，『吉備国際大学政策マネジメント学部研究紀要』第１号（２００５年），８１
④ 学会発表
!“Role of the ionospheric convection in space weather”，橋本久美子，菊池崇，L. R. Lyons, CAWSES宇宙天
気シンポジウム２００５，２００５年４月６日（登壇者）
" “Pseudo−breakup and substorm expansion controlled by ionospheric convection”，橋本久美子，菊池崇，佐川
永一，２００５年５月２２日，地球惑星科学関連合同大会２００５年，幕張・千葉県（登壇者）
９５


























!食・みどり・水・環境を守る学習会 講師 ２００５年１月２２日 於：岡山第２合同庁舎（岡山市）
"岡山県生涯学習大学「世界との連携」講師 ２００５年９月１４日 於：吉備国際大学（高梁市）
#公害防止管理者等研修会 講師 ２００５年９月１５日，於：中国四国農政局（岡山市）
























































!“A guideline for ecological risk management procedures”（共著 連名著者），Landscape and Ecological
Engineering, vol.1 (2005), pp221−228
④学会発表
!「猿害発生リスクの評価」第５２回日本生態学会，２００５年３月２８日，於：大阪国際会議場（連名発表，登
壇者）
⑩講演
!「猿害発生リスクの評価」第４回生物・生態環境リスクマネジメントシンポジウム，２００５年３月２３日，
於：横浜国立大学（連名発表，登壇者）
"「サルとヒトの共有地としての森」，２００５年７月１３日，於：如水館高校
#「屋久島における地域住民の森の価値：獣害と森林管理」水と緑の計画学シンポジウム，２００５年１２月１７
日，於：京都市国際交流会館（連名発表，登壇者）
矢吹 邦彦（やぶき・くにひこ）
⑨放送
!「心の時代－山田方谷の足跡から」２日間対談，平成１７年１１月，NHKラジオ
⑩講演
!「山田方谷に学ぶ」，平成１７年１月，中小企業診断協会講演
"「山田方谷に学ぶ」，平成１７年２月，萩原工業講演
#「山田方谷に学ぶ」，平成１７年５月，備前方谷会講演
９８
!「山田方谷に学ぶ」，平成１７年６月，久米郡商工会講演
"「山田方谷に学ぶ」，平成１７年７月，宮崎県町村会講演
#「山田方谷に学ぶ」，平成１７年７月，岡山県商工会長研修会講演
$「山田方谷に学ぶ」，平成１７年８月，中国経済連合会理事会講演
%「山田方谷に学ぶ」，平成１７年８月，上市地域づくり推進講演
&「山田方谷に学ぶ」，平成１７年９月，倉敷教育委員会講演
'「山田方谷に学ぶ」，平成１７年１０月，岡山県備南ロータリ ３ー０周年記念講演
(「山田方谷に学ぶ」，平成１７年１１月，岡山県高等学校校長研修会講演
)「山田方谷に学ぶ」，平成１８年１月，松原地域文化講演会講演
９９
